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LE PERE LIBERMANN
ET LA MALEDICTION DE CHAM
Dans un article recent de la revue internationale Conci
lium, le P. Sidbe Sempor4, O.P., professeur a Cotonou, ecrit:
«... depuis le Commentaire de Luther sur la Gendse,
rOccident Chretien avait trouve dans Genese 9 et 10 le fondement biblique qui lui manquait pour justifier la traite, les
conquetes coloniales et, aujourd'hui, I'apartheid: les Noirs,
declarait-on, sont I'objet d'une malediction particuliere de
Dieu, malediction prononcee contre Cham, fils de No6 et
decrete "pere de la race noire". Temoin de cette croyance, le
P. Libermann affirme, par example que I'aveuglement et I'esprit
de Sdtan sont trap enracines dans ce people, et la malediction de
son pere se pose encore sur lui; II faut qu'il suit rachete par les
douleurs unies a celles de Jesus... afin de le laver de la maledic
tion de Dieu »'.

C'est d partir de ce texte du P. Sempore qu’a ete faite la
recherche dont je voudrais donner ici les resultats; sans pr6tendre epuiser le sujet, les quelques documents qui seront
cit6s me semblent pouvoir eclairer un aspect de la pensee du
P. Libermann.
On connaTt le recit de la Genese. Aprds le deluge, No6
plants la vigne et en obtint du vin; comma il en ignorait les
effets, il en but jusqu'd s'enivrer, puis il s'endormit, nu, dans
sa tente. Cham, son fils, le vit dans cet etat, et le tourna en
derision; au contraire ses deux fr6res, Sem et Japheth, prevenus par lui, recouvrirent respectueusement leur p6re. Ce der^ Sidbe Sempore, Les Eglises d'Afrique entre leur passe et leur avenir, dans
Concilium, 126, 1977, p. 14. La citation de Libermann est extraite de la lettre d
M. Lair6 que nous citerons plus bas, et est emprunt6e d I'ouvrage de G. Goyau,
La France missionnaire dans ies cinq parties du monde, II, Paris, 1948, p. 177.
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nier, ci son reveil, apprit ce qui s'etait passe, et il maudit, non
point directement Cham, mais le fils de ce dernier, Canaan
(Gen. 9, 20-27). Un peu plus loin, le chapitre 10® de la
Gen^se affirme que les descendants de Canaan sont tous
ceux qui habitant la Phenicie, une partie de la cote de Syria et
de Palestine, jusqu'd la vallee du Jourdain; les Cananeens
sont done, d'apres ces pages, les occupants de la terra pro
mise, ceux que les Hebreux devront combattre pour occuper
leur terre et qu'ils reduiront en esclavage; en disant que
Canaan et sa descendance seront les esclaves des fils de Sem
et de Japheth, la Bible decrit done ce qui sera de fait la situa
tion des Cananeens, apres la conquSte de leur territoire par
les Hebreux d leur retour de I'Egypte.
Toutefois le recit de la Genese demeure trds mysterieux
pour nous; pourquoi Noe maudt-il Canaan, alors que e'est le
pere de ce dernier qui a peche? Pourquoi Canaan plutot qu'un
autre des fils de Cham? Mais plus etonnante encore est
I'interpretation qui sera faite plus tard de cette malediction:
on I'appliquera aux populations noires de I'Afrique. II est vrai
que, dans la posterite de Cham, telle qu'elle est decrite au
chapitre 10 de la Genese, il y a «les gens du pays du Sud (de
I'Egypte)» (Gen. 10, 14); mais ces populations ne sont pas
de la descendance de Canaan, et, d'autre part, on ne voit pas
pourquoi ne seraient pas incluses aussi dans la meme male
diction des populations que la Genese enumere comme
venant de ce dernier, en particulier les Pheniciens (Ge.
10, 15)2.
Toutefois, mon intention n'est pas de resoudre les enigmes du livre de la Genese. Je me limiterai cl indiquer et d etudier les textes de Libermann sur la malediction de Cham et
son application d la race noire; dans une deuxieme partie,
j'interrogerai les contemporains de Libermann; enfin je poserai la question de I'origine juive de cette croyance. On pourra
alors, avant de conclure, essayer de resumer la veritable pensee de Libermann.

2 Sur la repartition geographique des fils de Noe telle qu'elle est decrite au
chap. 10 de la Gendse, on pourra consulter: Recueil Edouard Dhorme. Etudes
bibliques et orientates, Paris, 1951, p. 167-189. Aujourd'hui tous les exegdtes
sont d'accord pour voir dans la malediction de Canaan une annonce de la
defaite des Cananeens, qui occupaient la Palestine actuelle, et qui seront evin
ces par les Hebreux d leur retour d'Egypte.

36

LIBERMANN ET LA MALEDICTION DE CHAM

I - LES TEXTES DE LIBERMANN

Lisons les textes de Libermann sur le sujet qui nous interesse ici; je ne pretends pas que ce recueil de citations soit
complet, mais il suffit pour situer le probleme.
1) Lettre a M. Gamon du 3 Janvier 1843
Le P. Libermann vient d'accepter la mission de la Guinea,
qui lui a ete offerte par Monseigneur Barron, et il prepare S
La Neuville le depart des premiers missionnaires. II ecrit a son
ami sulpicien, qui est alors directeur au Seminaire de MontFerrand: Nous allons avoir une nouvelle mission bien importante,
mais aussi bien penibie, c'est ceile de la Guinea. C'est la patrie de
nos pauvres Noirs: ces noirs, enfants de Cham, y sont abandonnes comme partout, et aussi pauvres qu'ailleurs... 3.

2) Notice envoyee a des pretres beiges (1 5 nov. 1844)
Notre oeuvre embrasse toute la race Noire repandue sur le
globe... Tout leur manque; on dirait que la malediction de Dieu
a repose sur leurs tetes jusqu'a present. O divine bonte de Jesus,
vous aurez enfin pitie de ces ames si malheureuses et vous choisirez VOS elus parmi eux, comma dans tout le reste du genre
humain, et autant Us ont ete prives de vos faveurs jusqu'a present,
autant et plus vous les en comblerez desormaisl*.

La malediction de Dieu dont parle ici Libermann ne peut§tre que ceile de Cham; il n'en parle toutefois que d'une facon
quelque peu dubitative: on dirait... II est interessant de
remarquer que I'auteur est convaincu que cette malediction
n'a plus place desormais, et que les Noirs auront S I'avenir
autant de part a la benediction de Dieu que tous les autres
peuples; dans la suite de ce document, il en voit le signe dans
I'interet que toute I'Europe commence ^ manifester en faveur
des Noirs, pour des raisons d'ordre religieux, philanthropique,
ou commercial.

^ Notes et Documents, IV, p. 63. C’est nous qui soulignons.
‘^N.D., VI, p. 433-434.
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3) Memoire a la Propaganda du 15 aout 1846
Quand on considere les populations noires, sur quelque point
du globe qu'on la voie, on serait tente de croire qu'une maledic
tion da Dieu poursuit leur race depuis son origine et la tient courbee sous le poids de I'ignorance et du malheur^.
Ici encore, ce n'est qu'a titre d'hypothese (on serait tente
de croire...) que Ton parle de malediction. La suite du rapport,
d'ailleurs, affirme la conviction de Libermann que le temps du
salut etant enfin arrive pour ces pauvres peuples..., eux-aussi
seront enfin appeles a prendre leur part aux graces de JesusChrist et leur rang dans la sainte Eglise^; et de longues pages

sont consacrees a defendre les noirs centre les accusations
dont ils sont I'objet de la part des Europeans.
4) Lettre a la communaute de Dakar
du 26 janvier 1848
Cette lettre a ete ecrite apr§s I'annonce de la mort de Mgr
Truffet (23 novembre 1847); Dieu vous benira. II benira votre
patience. II veut sanctifier vos ames, et, par votre propre sanctifi
cation, il veut preparer des benedictions pour notre pauvre et chere
Afrique. Que de peines, que de souffranees il faut pour effacer la
malediction qui a ete attachee jusqu'a ce jour a cette malheureuse terra desolee et dans les griffes du demon depuis si longtemps!... (N.D. X, p. 27).

5) Lettre a M. Laire du 8 mai 1851
Malgre les expressions qui semblent laisser planer un
doute sur I'existence d'une malediction, le P. Libermann a
continue a en parler comma d'une chose admise par tous.
C'est ainsi que, le 8 mai 1851, il ecrit ^ M. Laire, alors missionnaire ^ Grand-Bassam: Ce people africain n'a pas besoin et
ne sera pas convert! par les efforts de missionnaires habiles et
capables; c'est la saintete et le sacrifice de ses Peres qui doivent le
sauver. L'aveuglement et I'esprit de Satan sont trop enracines
dans ces peoples et la malediction de son pere repose encore sur

^N.D., VIII, p. 223.
^Ibid., p. 224.
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lui; il a besoin d'etre rachete par des douleurs unies a celles de
Jesus.'.. pour le laver des maledictions de Dieu''.

6) Lettre a dom Salier, du 30 mai 1851
Quelques jours apres avoir ecrit a M. Laire, le P. Libermann ecrit encore a son ami Dom Salier: La malediction prononcee sur les enfants de Cham est terrible, le demon a regne
parmi eux jusqu'a present^.

Ici encore le fondateur parle de cette malediction comme
d'une chose connue de tous. Nous verrons tout a I'heure que
telle est bien en effet la conviction commune.
Nous avons done rassemble quelques citations de Libermann qui parlent de la malediction prononcee sur les enfants
de Cham en I'appliquant a la race noire. II y a peut-etre
d'autres textes qui nous ont echappe; mais ils n'ajouteraient
pas grand chose a ce que ceux-ci nous font connaftre. Je voudrais maintenant chercher I'origine, et peut-etre I'explication
de cette croyance chez les contemporains de Libermann, et
specialement chez ce dernier.

II - LA PENSEE DES CONTEMPORAINS DE LIBERMANN

On a vu que le P. Libermann parle de la malediction de
Cham sur les Noirs comme d'un fait admis par tous de son
temps. Dans cette deuxieme partie, je voudrais donner quel
ques exemples de cette conviction.
Commencons par le temoignage d'un homme qui touche
de tres pres M. Libermann; il s'agit de Monseigneur Barron.
Celui-ci, comme on sait, etait vicaire general de Philadelphie,
quand il se presenta comme volontaire pour I'evangelisation
des noirs affranchis et regroupes au Liberia; apres un premier
voyage d'inspection en Afrique, il envoya de Lyon S la
S. Congregation de la Propaganda un rapport sur sa visite. Ce
rapport est du 25 juillet 1842, et il est plus que probable que
le P. Libermann en aura connu la teneur. On y lit ces mots:

^ N.D., XIII, p. 143. C'est le texte cite par G. Goyau et le P. Sempore.
8/V,a, XIII, p. 172.
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Nonobstant I'etat effrayant des descendants de Cham, j'ai pourtant lieu de croire... que des Missions sur ces cotes auraient des
resultats consoiants^.

Le 3 octobre suivant. Mgr Barron sera nomme vicaire
apostolique des Deux-Guinees et de Sierra-Leone. A la fin de
decembre de la meme annee 1842, il rencontrera M. Libermann a Notre-Dame des Victoires et s'entendra avec lui pour
I'envoi de missionnaires en Guinee'o. Le premier texte que
nous avons cite de Libermann sur la malediction de Cham est
de quelques jours plus tard.
On ne saurait toutefois conclure de ce rapprochement que
le fondateur ait recu cette idee de Mgr Barron. En fait I'idee
etait tres repandue. R. F. Rohrbacher venait de publier, en
cette meme annee 1842, le premier volume de son Histoire
Universelle de I'Eglise Catholique; on y lit que toute la posterite de Cham, c'est-a-dire tous les habitants de I'Egypte et de
I'Afrique, a ete frappee par la sentence d'esclavage prononcee
centre Canaan. L'historien pense meme que cette malediction
s'etend jusqu'aux populations de Cuba, et s'appuie sur les
dires du P. Francois Xavier Clavijero, historian mexicain, dont
la Storia antica del Messico a ete publiee a Cesena en 1780:
la nudite des Cubains, selon cet auteur, est une punition de
I'attitude de Cham se moquant de la nudite de son pere'L
Dix ans avant le livre de Rohrbacher, en 1831, les Anna
tes de Philosophie chretienne avaient publie un article de
Th. Foisset, juge au tribunal de Beaune, qui avait pour titre:
Nouvelles preuves que les Negres descendant de Cham^^; et
la meme revue cite longuement un ouvrage de J. J. Virey qui,
lui aussi, defend la these de la malediction de Cham s'etendant S la race noire’3.
L'article de J. J. Foisset cite avec complaisance les Etu
des de la Nature de Bernardin de Saint-Pierre, dont la pre
miere edition remonte a 1784; en voici quelques passages:

9/V.D., V, p. 17.
'0/V.D,, V, p. 133.
Cf. R.F. tKohihacUer, Histoire Universelle de I'Eglise Catholique, 2® edition,
tome I, Paris, 1850, p. 151-152; F.X. Clavijero, Storia antica del Messico,
tome 4, Cesena, 1780, p. 16.
Annates de Philosophie Chretienne, III, 1831, p. 430-435.
13j.j. V\rey, Histoire Natureiie du Genre humain, 2^ edition, Paris, 1824,
tome II, p. 49-60 et 83; cite dans Annates de Philosophie chretienne. III, 1831,
p. 316.
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// semble que que/que destinee les condamne (H s'agit des
Noirs) a I'esclavage. On emit reconnakre en eux I'effet de cette
ancienne malediction: Que Chanaan soit maudit!... Ce n'est pas
que je veuille appuyer par des autorites sacrees... la tyrannie que
nous exercons a ieur egard. Si la malediction d'un pere a pu avoir
tant d'influence sur sa posterite, la benediction de Dieu, qui, par
notre religion, s'etend sur eux comme sur nous, les retablit dans
tout !a Uberte de la loi naturelle^^.
Je n'ai pas pu verifier I'affirmation du P. Charlesi^ et de
G. Goyau'®, selon laquelle le journal L'Avenir de Lamennais
se serait fait I'echo de cette meme opinion en 1830 ou 1831.
Mais les quelques indications que nous avons donnees montrent assez qu'il existait un certain consensus sur ce point
dans le monde catholique au temps de Libermann.
On en trouvera une preuve supplementaire dans une lettre
de quelqu'un qui touchait de pres le fondateur: il s'agit de
M. De Regnier, un des tout premiers missionnaires envoyes
en Guinee par le P. Libermann, et une des victimes de ce pre
mier essai qui fut une tragique odyssee. Arrive au Cap des
Palmes le 30 novembre 1843, M. De Regnier devait y mourir
le 30 decembre suivant. Quelques jours apres son arrives, le
2e dimanche de I'Avent, il ecrivait a M. Libermann: Pauvre
Afriquel sur laquelle pese encore la malediction portee contre
Chanaan! Nous esperons cependant que cette malediction sera
changee en abondantes benedictions, car enfin le sang de JesusChrist a coule pour ces pauvres peuples, et ils sont aussi les
enfants de la bonne Mere... '

On peut toutefois se demander d'ou est nee cette convic
tion; il n'est evidemment pas possible de fairs ici une recher
che exhaustive, ce qui, pourtant, ne manquerait pas d'interet.
G. Goyau, dans son o'uvrage L'Eglise en marche, donne quel
ques indications; on trouverait cet enseignement dans la
Chronographie de Dom Gilbert Genebrard, OSB, parue en
1 580, ainsi que dans les Annales du barnabite Augustin Tor-

D'aprfes r^dition publi^e ^ Paris, chez Firmin-Didot, en 1 868, p. 70-71.
On pourrait citer aussi la Geographie Universelle de Conrad Malte-Brun, vol. I,
5® edition, Paris, 1842, p. 21.
^®P. Charles, Races Maudites?, dans L'ame des peuples a evangeliser,
6® Semaine de Missionologie de Louvain, Louvain, 1 928, p. 1 5.
G. Goyau, L'Eglise en marche, 3® s6rie, Paris, 1 931, p. 229-230.
17/V.D., V, p. 255.
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nielli, publie en 1610. Genebrard affirme bien, en effet, que la
malediction de Cham est a I'origine de I'esclavage de nombreux peuples d'Afrique. Tornielli de meme pense que la
malediction de Cham est S I'origine de I'esclavage, mais il
exclut formellement que la couleur noire des Africains en soit
une consequence's.
On peut mentionner aussi que le Dictionnaire de la Bible
de Dom Augustin Calmet, dont la premiere edition est de
1722, aux mots Cham et Chanaan, applique aussi aux Afri
cains la malediction prononcee par Noe. En revanche, le Dic
tionnaire de Theologie Dogmatique de N, Bergier, dont plusieurs editions se sont succedees depuis 1788, s'el^ve, ^
I'article Negres, contre cette opinion.
Mais il semble que I'etude qui a eu le plus d'influence soit
I'opuscule, publie d Kiel en 1677, du professeur protestant
Jean-Louis Hannemann, dont le titre seui est tout un pro
gramme; Curiosum Scrutinium Nigredinis Posterorum Cham,
i.e. Aethiopum, juxta Principia Philosophiae Corpuscularis
Adornatumis.
Pour Hannemann, qui affirme suivre sur ce point I'enseignement de Luther, les descendants de Cham sont les Ethio
pians (§ II); mais ce nom, pour lui, englobe une grande partie
des populations d'Afrique au-del^ de I'Equateur, et en particulier les regions du Congo (§ IV). II constate, que beaucoup de
ces populations sont esclaves, non seulement en Afrique,
mais aussi ailleurs, en Asie, en Amerique, et c'est la un effet
manifeste de la malediction de Cham (§ VI). Mais celle-ci est
aussi I'une des causes de la couleur noire de la peau; pour

Cf. G. Goyau, ibid., p. 231. G. G6n6brard a public d'abord une courte
Chronographia, 3 Louvain, en 1 570; II y affirme seulement que les descendants
de Cham ont occupy toute I'Afrique (p. 9). En 1 580, II publia d Paris un nouvel
ouvrage plus important: Chronographiae Libri Quatuor; S la p. 10, II rattache b la
malediction de Cham I'esclavage auquel sont soumis «de nombreux peuples
d'Afrique)). A. Tornielli {Annaies Sacri et Profani..., 2® edition, Anvers, 1620)
reprend b son compte I'affirmation de Genebrard que nous venons de mention
ner (p. 193, § 5). II rattache aussi b la descendance de Cham presque toute
I'Afrique (p. 212, i 19); il pense mSme que Chus, le fils de Cham qui serait
I'ancStre des Africains, 6tait noir dds sa naissance; mais il refuse d'y voir aucunement un effet de la malediction prononcee par No6 contre son pere (p. 218,
§27).
1® Cet opuscule n'a pas de pagination proprement dite; nous indiquerons
les paragraphes qui se trouvent dans I'edition imprimee.
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appuyer cette affirmation, Hannemann cite un texte ambigu
de Luther, selon lequel Chanaan est paint das coulaurs las plus
laidas da son pera^°; ce dernier, en effet, selon une tradition
ancienne rapportee par Cassien2i, etait adonne S la magie
demoniaque des avant le deluge, et c'est lui qui a transmis
ces secrets malefiques d la posterity. Hannemann, de plus,
suggere que le nom de Cham (HAM en hebreu) provient non
seulement de la racine ham, qui veut dire: chaud, mais aussi
de la racine hum qui signifie: etre brule noir (§XV)22. Hanne
mann conclut qu'on ne peut exclure la malediction comme
une des causes de la couleur noire des descendants de Cham
(§XXI).
Ces speculations de Hannemann ont-elles pu avoir une
influence sur Libermann? Je ne le pense pas, et le seui fait
qu'elles aient ete ecrites par un lutherien I'aurait mis en
mefiance. Mais on peut penser, avec G. Goyau, que Hanne
mann a ete influence par les traditions juives, qui etaient tres
puissantes S Amsterdam, et qui, comme nous allons le dire,
ont ete connues aussi du P. Libermann23.
Mais avant d'aborder ce point, il peut-etre utile de revenir
sur la pensee de Luther. On a vu que Hannemann invoque
I'autorite de ce dernier. Le P. Charles affirme a son tour: Ca
fut Luthar qui, dans son Commantaira sur la Ganese, lanqa la pramiar I'idea^^, et le P. Sidbe Sempore se fait I'echo de cette

affirmation.
Dans son Commentaire sur la Genese, Luther s'etend, en
effet, trds longuement sur la malediction de Cham. On peut y

20 Canaan est «parentis faedissimis coloribus depictuss (cit6 par Hanne
mann, § XIV). Je reviendrai plus loin sur cette citation de Luther, que Hanneman interprete de la couleur noire de Cham et de ses descendants.
21 Cassien, Coll. VIII, c. 21 (P.L. 49, 758-759; Edition Pichery, Sources
Chretiennes 54, p. 30). Cette conviction que Cham s'4tait adonn6 S la magie a
et^ tr5s repandue...
22 Le max HUM se trouve h trois reprises dans la Bible H6braique (Gen. 30,
32.35.40), et est habituellement traduit par: noir, bien que ce sens ne soit pas
certain. G. Castellino (art. Cam, 6ans Encidopedia Cattolica, III, p. 419) indique
aussi une racine Egyptienne/(m.t (en copte Kami') qui signifie: noir.
23 G. Goyau, L'Eglise en marche, 3® sdie. Paris, 1 931, p. 231. De fait Han
nemann cite souvent des sources juives non-bibliques, comme aussi Dom
Genebrard.
24 p. Charles, Races Maudites?, dans L'ame des peoples a evangeliser,
6^ Semaine de Missionologie de Louvain, Louvain, 1928, p. 14.
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lire, entre autres, la phrase citee par Hannemann, mais avec
cependant une importante difference. Dans le recit de la
Genese, ecrit le reformateur, Cham est foedissimis coloribus
depictus, ce qu'on peut traduire; Cham... est depeint avec les
couleurs les plus laldes (ou: les plus nolres); mais on voit qu'il
s'agit uniquement d'une figure de style, et qu'il ne s'agit aucunement de la couleur noire de la peau de Cham et de ses descendants25. || est vrai que Luther admet, k plusieurs reprises,
que la posterite de Cham habite I'Afrique, mais aussi I'Arabie,
la Babylonie, I'Assyria. Rien ne laisse soupconner qu'il fasse
retomber la malediction de Cham specialement sur les Africains de race noire. II semble que Hannemann a ete infidele ^
son maitre, ou qu'il I'a mal compris.

Ill - LA MALEDICTION DE CHAM
DANS LES TRADITIONS JUIVES

Meme si le P. Libermann n'avait pas trouve dans le
monde catholique la conviction dont nous avons parle, il avait
une raison tres particuliere de la connaitre: juif d'origine,
adonne pendant plusieurs annees ^1 I'etude du Talmud, il avait
certainement connu la pensee de la tradition juive sur la male
diction de Cham. Cette pensee nous est connue par de nombreux documents, en particulier par le Talmud et ses commentaires; or nous savons, par le temoignage de son frere,
que Jacob Libermann, jusqu'^ I'Sge de dix-huit k vingt ans,
faisait de ces ecrits I'unique objet de ses meditations'^^.
Le Talmud de Babylone - et d'autres documents juifs
anciens - appliquent certainement la malediction de Cham aux
Africains de race noire. La couleur noire des descendants de
Canaan est consideree comme faisant partie de la punition
meritee par le p6che de Cham27. || est vrai que le lien entre ce

Luthers Werke, vo\. 42, Weimar, 1911, p. 384, Lignes 9-11. La 1® Edi
tion est de 1 544, d Wittenberg.
26/v,d„ I, p. 51.
27 Talmud de Babylone, Sanhedrin 108b. Je cite I'edition publi^e par Rabbi I.
Epstein b Londres. Voir aussi: GeneseRabbah, 36, 7 (trad. H. Freedman, 3® Edi
tion, Londres, 1961, p. 293); L. Ginzberg, The Legends of the Jews, I, Philadel

phia, 1090, p. 169.
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peche et la couleur noire est souvent peu clair, et diversement
interprete; de meme le choix de Canaan comme porteur de la
malediction conduit d diverses hypotheses, et en particulier S
celle qui donne a Canaan une certaine responsabilite dans le
peche de son pere, hypothese qui sera retenue par plusieurs
Peres de I'Eglise.
D'autres traditions juives, dont se fait I'echo le celebre
rabbin Raschi (ou Rachi) que Jacob Libermann a certainement etudie^s, font consister la punition des fils de Cham
dans leur esclavage et leur nudite; on rapproche la maledic
tion de la Genese de la prophetie d'Isaie decrivant les prisonniers Egyptians et Nubians emmenes en esclavage par le roi
d'Assyria, nus et dechausses (Is. 20, 4)29.
Les traditions juives contiennent beaucoup d'autres
details sur le peche de Cham et la malediction de Chanaan;
parmi ces interpretations parfois tres fantaisistes, on en
trouve qui sont une reference certaine aux peuples de race
noire^o. Mais il n'est pas necessaire pour notre propos
d'entrer dans plus de details. Ce que nous avons dit suffit a
montrer que le P. Libermann, en plus de la conviction deja
repandue parmi les Chretiens de son temps, avait une raison
tres particuliere de penser que la malediction de Cham
concernait specialement les Africains.

CONCLUSION
LA VERITABLE PENSEE DE LIBERMANN

S'il est certain que Libermann, en accord avec sa forma
tion juive et avec la theologie catholique de son temps, admet
que la malediction de Cham a concerne specialement les noirs

29 Voir la lettre du Dr Libermann citee dans N.D., I, p. 36. A la ligne 6, au
lieu de Rabbi Jaeche, il faut lire Rabbi Jarchi. Ce dernier est plus communement
nomme Raschi ou Rachi. Cf. P. Drach, De i'harmonie entre i'Egiise et ia synagogue,
I, Paris, 1844, p. 178.
Genese Rabbah, 36, 6 (trad. H. Freedman, p. 292); Raschi, Commentaire
sur Gen. 9,23 (ed. et trad. Silbermann, Jerusalem, 1929, p. 40).
29 Voir, en particulier, L. Ginzberg, The Legends of the Jews, I, Philadelphia,
1909, p, 169: un certain nombre de traits morphologiques habituels dans les
races noires (couleur des yeux, forme des Idvres, cheveux crepus) sont expliques comme des consequences de la malediction de Cham.
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d'Afrique, sa pensee sur ce point est cependant tres nuancee.
C'est surtout dans le Memoire adresse ^ la Propaganda an
1846 qu'alla apparait clairamant.
II ast ramarquabla qua Libarmann part d'una quastion da
fait at non da droit: an fait, dit-il, las populations noiras ont
ate jusqu'a son tamps sous le poids de I'ignominie et du malheur,
au point qu'on serait tente de croire qu'une malediction de Dieu
poursuit leur race^^. Mais il ajouta aussitot: Cependant ces
hommes sent faits a I'image de Dieu comme les autres, et dispo
ses a recevoir le tresor de la Foi qu'ils ne connaissent pas. En faca

du fait da la condition miserabla das noirs, la fondataur pose
done un principe indeniable: les Noirs ont la mama dignite qua
les autres hommes, sont appeles aussi a la foi, et sont aussi
disposes qua les autres a la recevoir. Mama s'il faut reconnaftre ia main de Dieu dans ce delaissement presque universel^'^
(comme il faut la reconnaltre dans les evenements les plus
regrettables qua Dieu permet par une incomprehensible Provi
dence), cela ne signifie pas qua cat etat de choses corresponde d une volonte positive de Dieu: Nous nepouvions croire,
continue Libarmann, que ia sagesse et ia bonte divine eussent
excepte de si nombreuses populations du bienfait immense de ia
Redemptions^. Si la Redemption est destines ^ tous, ce ne

peut done etre que par la faute ou )a negligence des hommes
que les Africains sont restes si longtemps dans I'ignorance de
la foi et dans I'esclavage. Dechiffrant ce que, de nos jours, on
appellerait les signes des temps, Libermann pense que ie temps
du salut etant enfin arrive pour ces pauvres peuples..., eux aussi
seront enfin appeles a prendre leur part aux graces de JesusChrist et leur rang dans ia sainte Egiises^.

La position du fondateur est done bien claire: a supposer
meme que la malediction de Cham a pu valoir avant JesusChrist, la venue de ce dernier a libere tous les peuples. C'etait
dejd ce que, au 2® siecle, saint Justin enseignait au Juif Tryphon a propos de la meme malediction: le Christ appelle au
meme heritage tous les hommes, de quelque origine qu'ils
soient, qu'ils soient libres ou esclaves... 35.

31 N.D., VIII, p. 223.
32 Ibid.
SS Ibid., p. 226.
S^lbid., p. 224.
35 Justin, Dialogue avec Tryphon, 1 39.
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Loin done de trouver dans le texte de la Gendse un moyen
de justifier la traite des esclaves et I'abandon dans lequel on a
laisse les noirs, Libermann y voit, comma dejS Theodoret, non
une malediction qui aurait des effets ineluctables, mais plutot
une prophetie de I'etat malheureux dans lequel, de fait, les
hommes ont laisse ou entrame les populations africaines pen
dant de longs siecles^e. Mais I'heure est venue ou cette situa
tion doit cesser, et Libermann se met courageusement S
I'ouvrage. Son ambition, ecrit-il en 1846 i M. Percin, est de
detruire par le fait les prejuges ridicules qu'ont malheureusement
acclimates I'ambition et Unteret d'une poignee d'hommes au
detriment de tant de millions d'ames creees a I'image de Dieu et
rachetees par le sang de Jesus-Christ. II desire faire voir aux
delateurs de la race africaine, que pour n'avoir pas la peau blan
che, ils ne sont pas moins enfants de Dieu qu'eux, qu'iis n'ont pas
moins d'elevation d'ame, qu’iis ne sont pas moins capables de
recevoir la foi, la saine morale, les vrais principes...; en un mot
que la couleur ne donne aucune inferiorite en rien^^.

En terminant, nous mentionnerons un episode assez peu
connu du l^r Concile du Vatican.
En juin 1870, en la fete du Sacre-Cceur, on fit circular
parmi les Peres du Concile, une petition h laquelle on leur
demandait d'apposer leur signature. En voici quelques lignes.
Sur la tete accablee de miseres des fils de Cham pese encore
cette malediction, la plus ancienne qui ait jamais ete prononcee
contra un peuple; et les regions brulantes de I'interieur de I'Afrique
eprouvent plus violemment et plus cruellement la force mauvaise
de cette malediction... Puisqu'H a ete etabli que la benediction
solennelle de la Nouvelle Alliance doit effacer toutes les maledic
tions de I'Ancienne Alliance, il appartiendra au Concile CEcumenique du Vatican de faire cette proclamation solennelle: le temps est
venu de realiser tout cela^^.

36 Theodoret, Quaestiones in Genesim, Intern 58 (P. G. 80, 1 61-1 64). Pr6cisons toutefols que Theodoret ne pense pas aux Africains, mais aux Canan6ens.
37 l\I.D., VIII, p. 334. M. Percin est un jeune pretre ne dans Tile de SainteLucie aux Antilles. Aprds ses etudes S Saint-Sulpice, II desirait exercer son
apostolat dans la republique d'Ha'fti. Cf. la lettre au Card. Fransoni du 9 f^vrier
1846 (A/.D., VIII, p. 61); voir aussi la Lettre du 19 d^cembre 1847 {N.D., IX,
p. 383-385).
38 Le texte se trouve dans: Mansi, Amplissima Collectio ConsHiorum, vol. 53,
col. 634-636.
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Ce qui est encore moins connu, c'est que I'auteur de cette
petition est aussi un fondateur d'institut missionnaire, le
P. Daniel Comboni, qui avait dejS etabli S Verone I'lnstitut des
Missions Africaines qui deviendra la Congregation des Fils du
Sacre-Coeur de J4sus (Comboniens). Dans la lettre qui
accompagne le texte de la petition, Comboni ecrit:
Aucune autre malediction n'a sevi dans le genre humain avec
plus de cruaute et de duree que cette malediction impitoyable et
douloureuse dont le Tout Puissant a condamne les fils de Cham^^.

Dans un style trds different de celui de Libermann, nous
trouvons chez Comboni, d trente ans de distance, les affirma
tions deja rencontrees chez le fondateur de la Congregation du
Saint-Cceur de Marie; I'intuition de ce dernier ne I'avait pas
trompe: de quelque maniere qu'on comprenne la malediction
de Cham, le temps etait venu pour I'Afrique de recevoir la
bonne nouvelle, et, apres les fils de Libermann, d'autres apotres nombreux allaient se consacrer cl cette t§che immense.
J. Lecuyer C.S.Sp.

39/6/c/., col. 637. On peut §tre 6tonn6 de la persistance de cette I6gende,
et il faut souhalter que disparaisse ddfinitivement toute allusion h la malediction
de Cham lorsqu'il s'agit des noirs. Signalons encore que, dans une lettre publiee
en 1905, Mgr Augouard supplle un de ses correspondents de prier «afin que le
Bon DIeu... ouvre enfin les yeux de ces malheureux enfants de Cham » (cite par
B. de Vaulx, Les plus beaux textes sur les missions, Paris, 1954, p. 311; cette
lettre a ete publiee dans «Vingt-huit annees au Congox, 6dite i Poitiers en 1905.
Le P. Sidbe Sempore, la cite d son tour dans I'article de Concilium que nous
avons mentionne au d6but de cette etude). Un grand nombre de spiritains franqais ont encore chante, S Chevilly, le chant du depart compose par Mgr Le Roy;
un des couplets fait allusion d la malediction de Cham: «... mais Canaan succombe».

